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     This paper shows impermeable properties of H-jointed steel pipe sheet piles (SPSPs) with H-H joints under soil coexistence 
on impermeable walls used in coastal landfills. The authors have developed a number of technologies such as developing the 
H-jointed SPSPs and H-H joints for SPSP joint sections aimed at improving performance and widening application areas of SPSPs. 
Equivalent hydraulic conductivity of the H-jointed SPSPs with H-H joints under several soil coexistences was evaluated by 
experimental studies and it was clarified experimentally that H-jointed SPSPs with H-H joints can demonstrate the equivalent 
hydraulic conductivity of the 1×10-8 cm/s order. This is because the coexistence soil particles are covered by the swelling of 
swellable waterproof materials inside the H-H joints. 
  Key words: Coastal landfill, H-H joint, H-jointed SPSP, Hydraulic conductivity, Soil coexistence, Swellable waterproof material 
 














決しなければならない急務の課題である 1) ． 
鋼管矢板遮水壁としての H-H 継手を施した連結鋼管
矢板（Fig. 2 参照）は，H-H 継手に膨潤性止水材を塗布・
接着することで高い遮水性が期待できる 2), 3) ．ここで，
連結鋼管矢板ならびに H-H 継手は，鋼管矢板技術の一つ
として 2000 年，開発に着手した鋼管矢板ならびに鋼管




板継手である（Fig. 2 参照）． 
膨潤性止水材を接着した H-H 継手を施した連結鋼管
矢板遮水壁の遮水性に関しては，これまで実規模室内透
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時間後に重量比でそれぞれ 15～30 倍および 5～7 倍に膨






  H-H 継手を施した連結鋼管矢板の遮水性能 
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Fig. 3  Assembled testing apparatus for measuring hydraulic  
       conductivity under soil coexistence. 
 
 
 Table 1  Testing conditions. 
 
Thickness of swellable 
waterproof material
mm 2 (Both sides)
Time for swelling days 3
Applied water pressure MPa
Measuring time hrs 6
Type of soil Toyoura sand, Silica sand


























る 2), 3) ． 
(5) 恒温（20C）において 72 時間養生する． 
(6) 所定の流入水圧を 6 時間作用させている間，1 時間あ
たりの流出流量を計測する． 








2), 3) ． 
 2.2 結果と考察 
Fig. 4 は，土砂混在場における H-H 継手を施した連結
鋼管矢板の遮水性能を示している．これより，接着した
膨潤性止水材の隙間全面においてケイ砂 5号もしくは豊


























































Applied water pressure  (MPa)
Thick. of swell. waterproof mat.: 2mm (both side)
Coexistence soil: Silica sand [□] and Toyoura sand [◇]
[●]: ke of H-jointed SPSPs with H-H joints 
clarified from the full-scale laboratory 
hydraulic conductivity test 3), 4) 
 
 
Fig. 4  Hydraulic conductivity of H-jointed SPSPs  





Before the swelling of 
swellable waterproof materials









Fig. 5  Image of swelling characteristic of swellable 
















Fig. 6  Assembled testing apparatus to take a swelling 






















(2) (1)で設置した膨潤性止水材の上部へケイ砂 5 号を
0%（土砂混在無し）および80%の充填率で敷設する．  




(5) “膨潤性止水材－ケイ砂 5 号－膨潤性止水材”で構
成された試験体を 72 時間水浸（水道水）させた後，
試験体を水槽から取り出し，上部アクリル板を外す． 





 3.2 結果と考察 
Fig. 7 は，膨潤性止水材の膨潤可能な空間（膨潤空間）






















5 結   言 
本論文において得られた成果は以下のとおりである． 
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(a) Mix rate of coexistence soil: 0%
(b) Mix rate of coexistence soil: 80%
(Magnification: x25) (Magnification: x50)







Fig. 7  Swelling characteristic of swellable waterproof 
     material under soil coexistence. 
 
 
 
 
 
